
























1960-1969   


























            1
           ―
           ―






































Key Words：resilience,  slow resilience,  socio-ecological resilience
Abstract：
This paper engages with the theoretical issues of resilience in tourism, which is defined as the capacity to persist and 
absorb changes, and in which fast resilience has  been stressed in contrast to slow one so far. This paper argues 










それは、以下のようなものである（The Rockefeller Foundation, 2016, 




























アー（Joseph M. Cheer）／リュー（Alan A. Lew）編著の『ツーリ
ズム、レジリエンスとサスティナビリティ―社会的、政治的、経







































































































































































































































































































レジリエンス・センター（the Stockholm Resilience Centre）の規定
において、7つの柱があるとされていることが啓発的である。
それは以下のものであるが（Stockholm Resilience Centre, 2015, cited in 




② 漸次的変数とフィードバックの管理（manage slow variables and 
feedbacks）、




⑥ 多元主義的統合システムの育成（promote polycentric 
governance systems）、






















































































context for community resilience）
i）マクロ経済の変化（macroeconomic change）、
ii）政治経済の枠組み（political economy framework）、






































































































































































































































































































































べているところを紹介している（Berkes and Folke, 1998, cited in Cheer 










































によると（Halkier and James, 2017, p.23）、すでに2010 年、パイクら（Pike 









した方がいいと提議している（MacKinnon and Derickson, 2013, cited in 
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